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In the present work a series of experiments in dogs were performed in order to study the 
changes in the outflow of bile into the duodenum under those conditions wher告 foodsare given 
in some abnormal way, as is experienced in surgery in cases of gastroenterostomy or jejuna! 
fistula. 
. In one group of animals duodenal intubation was made and in another double choledochus 
intubation. Five kinds, of cholagogues》i.e.,egg yolk, olive-oil, peptone, magnesium sulfate, arid 
starch solution, were a<lministered per os, per anum or through a fistula ~acle at various levels , 
of the digestive tract and their e仔ectson the discharge of bile were studied by the use of the 
duodenal or.日choledochusin~bation. In the group of animals provided with duodenal tube, 
after 24 hours of fasting, the duodenal juice. was allowed to come out of the tube and follow-
ing the administration of cholagogue the juice was collected in a series of test tubes separately 
at six minutes interval宮 forthree hours and the quantity and .Me'Ulengraclit-index of each portion 
were deteqnined. 
In the group of duoble-choledochus-intubation animals, the changes in the internal liquid 
~ressure in the choledochus were recorded on a kymograph before and after giving the chola-
gogue and a¥ the same time the amount of bile discharged from the choledochus was marked 
on the graph by counting the drops coming down into a bottle connected in the circuit・ of t!ie 
・ duoble intubation. 
Results 
1) Whether the cholag?gues werモgivenper os or through a gastdc fistula, they promoted 
the discharge of bile equally. Soon after their administration there begins a vigorous outflow of 
highly conceptrated bile into the duodenum, lasting for a different length of time depending on 
the cholagogue used. Longer duration was usually obtained with egg yolk and olive-oil than 
＼ 
with the others use<l. Increase and decrease in the amount of discharged bile appeared in direct 
relationship to the rise and fal of the internal pressure in the choledochus. 
2) The results 'ivere almost the same when cholagogues were given intraduodenally. 
3) The injection of 'cholagogues through a jejuna! fistula was likewise immediately fol・
lowed by. a very ~ctive outflow of bile, the duration being, however, somewhat longer than in 
the other modes of administration. 
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4) As the level-of the intestinal tract approached the distal portion, in which cholagogues 
were introduced, the cholagogic e仇ctstended to・ be de1ayed and decreaseit It was observed. 
that magnesium sulfate,・ differing from the others used, was no more effective in the Jower'irト
test in es. 
5) Thus the effects of cholagogues in coecum were quite sluggish anti delayed for mo陀
thanめirtyminutes. 
6) And, finally, enema of cholagogues is not ロpabl~ of promoting the discharge. ofbile. 
These findings would lead to the conclusion that, so far as the bilia,ry ・digestion is concern-
ed, foods are ready to be digested in those patients whom g.astroenterostomy or jejunostomy was 

















卵黄ノ催脂作用ハ Boyden(1922), Bronner (1928）等ガ立詮セル所＝シテ，本邦＝テモ赤岩
後授，燐藤数授等ニヨリテ研究セラレタリ。






















































































D.＝.ョ FE書道内lMハLキモグラA,J・ . .=o記録セラル。
ル謄汁滴敢ヲ Lキモ
ーB：流動Lパラ 7イ：－＇，充満峰。 F:Lヘー ペル寸支思占。 K:Lキ毛グラム1
グラム「＝記載シ十二指腸痩犬＝依yレ貫験ト共＝成績ノf佐賀ヲ期セ九倫ホ謄道内歴ハ原田式
水銀ιマノメー ター .， ＝.ヨリ停建シ， EFヲ2cm,GFヲ13.6cm、トセリ。然ラパG賠ノ上下ノ鑓
13.6 i~~、7印チ？k銀座ヲ水座ニ換算セルモノノト縮小セラルノレ如クナリ， 一方E 人口移動ハ








第4銑； 4kg, 0 0 昭和14年12月8日手術。永久性十二指腸痩設置街。術後12日目資験。
第101貌； 12日， 00 昭和15年2月20日手術。永久性線検勝管盛設置術ョ術後10日間賞除。
~随時＝於ケル貸除方法ハ十二指腸察犬＝於テハ毎6分間＝十二指跨痕ヨ P排出セラレシ金波ヲ探取セリ。
責験成績
修l説；！第1表， 普勝2畿』官事2表， 費量3畿；第3表， 世事処量；青梅4表。
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分 I6 ! 12 ! 1s ！斜 1.30,361必足止止L工l2:~ 18 , 24也己1;2J竺恒恒
三五I';:t ':I o~ o~ ~· ';i＇；~ ';:t1~ o~ o~ ':t:;1 ~ ~ =I=I =I :
＼斗1~~~1－~~~刊干~~1~r·:
















宮高 2披 i 8kg, <3 0 昭利14丑1"10月9日十二指路復設置。術後6日目司 Fre験＝供ス。
第 5鋭； 7kg，♀。昭和1144ド10月12日十二指腸議設置。術後11日目ヨ ！］1'l.験＝侯見。
第 6銑； 6kg，♀。昭和15年5月20日十二指腸痩設置。術後5日目ヨ 9l~駿＝供見。
第101続； 12kg, <3 0 昭和15年2月20日総論際管痩設置。術後7日目ヨ 9j電磁＝供z。
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No.則 I s' I：ぜ I 45' I : 1°081 I 45' 
No. 102 I 121 I I 33' I I 53' 
一寸予寸－~1：－；；－ －「一寸F
｜ ｜ 金手均 42' I 金平均 GO' 
｜ 差事同町 ｜ 
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第 7表 経口的しオ 9ー プ1泊投奥時ノイーニ指腸＇i≪モ系敷ノ!f化
分 ｜幣｜中124 ／判ω｜必｜吋541~0161叫si24j的判4判6~6 / 1判24,301鉛｜必｜必 15~60
No.2恒系敷1401叫45J:lOIMl 24ll20ll60ll叫130l140jlOOl 8何叫－lOJ 51 6!41 21 31司 3141＊刻叫78175凶J24 
Nι5J主系数J2jl9J72J47J 21判叫 54J65J叫 5.I 4tJ 3fiJ叫 48J56J31J26J2lJ叫2も川41J同6J刻州一｜ー凶［ 17 
No.6J2:_系敬J35j37J24J4J2:lOJ2 lOJ l 70Jl 0[l仰J13~l40ll40Jl例130Jl3⑪100J87J55J63J82J7司叫25J!9[24Jl村川74J120Js1J110
第101貌（第6岡）； ιオHープ1 泊投興開始ヨ ）1労50秒＝テ第1滴／臆汁排出アルモ最初／戸6分間，、肉屋










































i欝 モ系If高 般道内眠 築問系（十後政ア三錆健ル緒質4キ~－的，期S主面4権: 話器， ← －ー， ノ時間迄 キ1!1附ー 高キ期間， 、


















1事2銑， f事5説， ・第6競； 官事9表。
第 9表 終日的L~プトン1投奥時ノ十二指腸液モ系数ノ~化
、分 ｜守｜警I12 i 路12430~361必｜必｜臼1~61臼2jisl
蜘 21モ系愈：12勾1叫1叫 57171811叫28126[4113214叩！2わ4131一｜→一｜寸一卜一l判40叫一ト一1571521一
N。.5 Iモ系数 I261 381 921 2刻2813712311叩ll35127f62l55fOl6ll紛｜一I621叫 461司ー ｜一｜矧5245，ー ト｜一｜訓14
No. 6 Iモ系m:I 21訓 71倒29陣附130141必il94IS21ー トl45l62l94l110ll50［ー 130!1叫－1841461531倒ーI-I，－」
修lOJ§_t;L’〈プトン1投奥後3分10秒zテ少量ノ脆汁排出アルモ，勝道内歴ノ、5分30秒ヨリヨ野明＝，上昇シ7分
3°'1｝：テ1孤島5ヲナb，脆汁ノ排出モ見ラル。 10分ヨリ13分迄ノ、一時排出モ.l:IJ，脆道内陸モ下降セル毛再
ピ内底上昇ト共：17分ヲ中心トシテ本格的自信汁排出アリ。 2ゆ分内In下降ノ位，持続的勝汁排出＝移行シ， 1 
時間後＝ハ間欲的トチル。、
第7圃 eベ7・ト y守設奥時ノ路汁排出AA況（官事102貌）
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一？ニ＿＿6_l _ _ J_ー 竺よ ＿ー＿J＿.，，，~」－－
No. 101 I 7切 I f予221 I 2γ ｜主 ：w I 4u〆
No. 102 I 9' I勾 I-2s1 I ヲ I35' 
一一直三J二コEI___ ~－1＿；竺
｜ ｜ 金平均 23' I 金平均 町
｜ 差引平均 15' I 
．穂 h 括
経口的＝－ 5種催脂糊ノ投興ヲ行ヘルニ，何レモ膿汁 F十二指腸内排出ヲ促進セシメタリ。印
子第10岡ノ如ク線検脂管内展上昇ト共＝比較的混厚ナJレ謄汁排出ヲ来又期間ハιオリ F プ寸油 1




























投奥後→「τi'-,;o-:J<l i 十 －1 ・., - 2・
太線；t良厚腸汁排出期間，中線；前願期間，細線；務薄脆汁排間期間








排 一一一一ー 苛．－ I' J'.m・ 一一千
里投奥後→
































第 8鍛； Skg, o 。昭l利［l~年11月 5 日十二指腸痩及ピ胃管設置。術後10日目ヨ Y'I聖験＝供セ P 。


























投輿後→σb12・ 18’24 10' 
一一毎6分間ノ排出腹汁量（滴数）
」 ＿＿＿＿＿.：－~正溺財~·：；最言語転勝管内盤（永医＝換算）









汁排出ヲ ー ｜ ｜出アルモ，主的鉾出期内削除｜哨高｜…一…繍
号r…明｜欄｜阪管







分 T-W I警I12 I is I uI 30I 36 I 42 I 43 I“ 
No. 7 モ系数 670 630 610 470 480 370 370 
No. 8 モ系数 12 85 90 240 230 200 220 170 180 210 210 
No. 9 モ系数 35 llO 84 190 120 97 100 88 64 52 . 68 
310 260 270 
200 160 160 
75 73 64 
24 I号ol 36 I .42I 48 J 54 I oo I 6I 12 I 1:-1 I 24 I 30 I 36I 42 l 48 l 54 I 60 
240 :-i40 2so 260 250 220 l3o uo loo 105 uo 120 ioo 95 94 78 I 16 
190 2 )0 180 llO 72 84 53 89 7fi 72 71 84 43 26 鎚 681 45 。0 62 .91 84 45 27 24日5 17 15 31 23 26 45 37 22 
第l03Nf,tf, （第2圃） ; ~オ H ープ1泊胃内注入後直チ＝内底上昇ヲ開始シ， l 分10秒ョ B股汁緋出ヲ開始ス。
30分ヨリノ、排尚量減ズノレモ，其後約Hi分＝テ粉々岡復ス。胸滋内医ノ、11待問52分迄ハ比紋的型車化少P，以後
ノ、勝滋肉眼低下スルモ3時迄約1時間8分間持鎖的排出アリ。















投奥後→O’・6'12’18' 24 30・ 1・ t占プ一一一一2•
毎6分間ノ；排出勝汁最（滴数）
該期間中ノ最高線、検胎内医（水区＝換算）

























No. m いト：10441 
No. 104 I 3ノ













投奥後→ 0・6'Jt 18' 24'30’ γ 1い－ 2" 
毎6分間ノ排出脆汁（滴敷）
該期間中／最高穂檎脆管内盤（水膝＝換算）
Fレ。 y 第 6－表
防 103I I' I : 14' 



















/,':jキ期間 脆4間手議汁（ 曇スル迄 キ:lt1J閲ノ時間
No. 7 12' 36' 
‘’ No. 8 18' 24'’～ 






バl官~l 平 34'Y,J 日；
金平均
第103競，（Lキモグラム守 No.3）；硫背胃内注入後20秒＝テ盟書道内感ノ.化開始シ，l分40秒ヨ F本格的＝
上昇v, 6 分＝テ最高殿z謹ス。同時＝験汁ノ十二指腸内排出ヲ開始ゼルモ， I~分＝ハ陵三内盤低下内以
後比較的内膝低位ヲ保チツツ，脆汁ノ、少量ナガラモ排出セラレ51分＝－Aプ。 51分以後ハ機？？」排尚著明z開局k
的トナル。
第104披；硫者胃内注入後， 48秒ョ 92分10秒迄少量ノ脆汁排出アルモ般道内麟ノ！費化無'I,10分ヨ F肉屋


















No. 7 6' 
No. 8 12' 
No. 9 12〆
No：叶 6:I~ 肌
No. 104 12' 171 















i.-, 2分10秒吋脆汁排出起＂・ n分 ' r j 
／後＝蓋ツテ排出減少h 勝道内毘モ '/ i 
低下セH。但シ48分迄ハ時折脆汁排出 、 （ 
アルモ，以後ハ間欲的傾向制トナハ 諜~A A ・ 
、， ,.
第1但披f注入後3分24秒ヨ P脆垣内 10滴I/.¥ I¥ A _ ‘ 
~，，、‘，4~ ‘’‘－，、ー’h " . -医J値度ノ上昇及ピィ、量ノ脆湖町 、 40粍，··，~＂＼ ，／－~ . _rベミア》ぴ
ルモ内底上事ヲ伴ヘル脆汁排出ノ、4分 投奥後→； 5 山~~~oo· - -~ 1・掛 ：・
ヨ・Y-19分迄持続シ，後念書量ι内E区下降， ーー毎6分間ノ排出脆汁量（滴歎）
























































I；卵黄， I; Lオリープ可泊》I;...:7・トン， lV；硫普， Y；澱粉
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第lOf!l; 6kg, o。昭和昨年4月14日十二指腸凄設置。術後12日目可 911r験z侠ス。
第11披； 12kg，♀。昭和15年4月24日十二指腸袋設置。術後19日目ヨ 9＇.！電磁＝供ス。
第12按； 8kg, 0 。昭和15~µ5刃 9 日十二指腸建設涯。術後20日目ヨリ 1'l'.験＝供ス。
第105鋭； 9kg，ミ。昭和15年5 月24日線検験管~;)f: ＇°十二指腸痩設置。術後6 日目ヨリ質強＝供ス。































































IUJr.tl 防期間 ， 汁排出アザテ第3表ノ；如クギ"J!:;メ8分間持槙ス。然シテ此ノi努
No. 10 I 36' 
No. 11 I 541 
No. 12 I 54' 
Nι 間 I:481 






I~ 49' 賓駿2 Lオリ－'1＇泊＋エ指腸内投異
48’ しオ明戸プ1油 2ccm/kgヲ十二指腸内＝投奥ス。
金津・胃腸l吻合術M: ＝－~腸痩設置時＝於ケル消化作用ノ研究（消化管各 797 
部位＝注入セラレタノレ各種｛控除剤ノ！除汁排出＝及ポス影響＝就テ）
分｜引警｜判 18-1 竺｜ ：？とL竺｜竺l~t竺｜竺J:J~::J竺l＝ヂ－：訂r7~ ·~ ~：1 刊副 ~l~：i ·~~I ヰ；；r~~ ~~1 ・ •,: . ~mr~1~t~~告は出
ムT~認可~~l~「同~I ヰ司~，：1 司2
：~~r :4ょ：！ょ；，1：~~I 1°~~1 °~：1 ：~~I ・ 1~：1 1~~1 ~~：1 1~：1 ：~1 2~~1 2~~1 ・ 1~： 
第 3岡 Lオ FF プ1泊投奥時ノ！除汁色素排出獄況（第12披）
80 40 
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ノ傾向著明トナル。
第106銭； Lオリー・プ寸前十二指腸注入ト共z隣近内震ハ下降h 隣汁排肉ヲ開始スルモ， 9分30秒ョ p，、内











第10続； 第5岡， 第11披； 集7表， 第12説； 骨8表。
第 6 表
48’ 

















第 8表 十二指腸l有Lペプトンパ役奥（No.12) 
) 
分｜守｜警J12凶［竺｜竺［361叩sJs4.J吐~－－＇ 12J均 1241 却｜部｜一！？｜鉛｜“16~6同18124:30136仲
J斗 11.~；~~12~1で｜で｜で11.~11~1°~~1叶R=I =1·；~·£~ ~·t~~＝l~~~＝l=l=l=f ';:r・ ・ 
第105披，（第6岡）， ，ペフ・トン勺十二指腸内詮入後1$)-6秒ヨ 9脇道内盤ノ念激ナル上昇ト共＝多量ノ！階汁十 目
二指腸内排出ヲ見ル。内腿ハ6分48秒ヨF念z下降シ，同時＝胸汁排問量壱綿＃減~。 13分ヨ H J、排出量著シ
金習1＞胃腸吻合街並－＝－ ~主腸獲設置時＝於ケル消化作用J研究（滑化管各 799 
部俊＝注入セラレタノレ各種催騰剤ノl除汁排出＝及ポ瓦影響＝就テ）
F減ジ， 36分ヨリノ、会ク認メラレズ。共後46分ヨ 949分z至Jレ問z於テ極メテ少量排附ア 9：， ノミ zテ臓汁
排閃ナタ， I時36分ヨ Fjlfピ問欲的排出J[k態＝入ル。
~106披； ιベプトン’十二指腸内注入後直チ＝念激ナル般道内~ノ上昇起リテ， 36秒ヨ P騰汁ノ十二指腸
内排瓜開始ス。 5分30秒迄持績シ，一皮肉IUtピ脆汁排出著シク減少スルモ， 33分迄J、時々 少冠ノ！除汁排出
ヲ伴7脆滋内盤ノ上昇アリ＠以後ノ、金ク排出ヲ認メズ。 1昨年30分ヨリノ、金ク問欲的誹尚トナル。
















40粍 主］: 6' 


















・2． 』 ー－~』1ちo' 色
一一毎6分間ノ排出股汁色素総量（十二指腸液モ系欽×液量｝
該十二指腸液モ系it
800 日本外科型壁画第 19巻第 5繊
分守｜警J12j1s_i24同l~I姐！？ヤ｜？坐凶出空l到沖2J的巾両両斗o同副司oJ記官~~~~·：1；~，·~·；：1·~1判官~111~1i=l=l~＇；：f：止
第105披，（第R囲）；磁苛ノ十二指腸内投奥開始ヨ JI1分36秒＝テ脆道内.ハ突然主昇シ， 2分6秒ヨリ脆？「
排出ア !I,5分30秒 zテ既＝脆港内盤低下セリ。脆汁排出モ4分＝テ停止見。 8分20秒ヨリ再ピ騰滋内盤上昇
ト共＝隣汁排出ヵ・，43分迄問書h持縦セリ。以後ノ、著明＝問欲的トナル。
第 106 脱；硫苦注入開始ヨリ直チ＝経度ノ~道内底上昇アF。 1分50秒ヨ H除汁ノ十二指腸誹UI ヲ始ムル
モ， 8分＝テー肱停止z。12分可 P内底上昇ト共耳目宮汁排閃ヲ開始h 随分迄略h持続的＝テ，以後少時／
休止期ノ後間l!*的験汁排郎ノ傾向トナル。





Nι10 I 6' 














































?投奥後→0・町 J.2'18'24’30’ 1ιl 
f毒自分間J排出脆汁震（滴数）
























第 14表 十二指腸澱粉投奥（No.12) 
；叩；；~；；開市~j瑞開；1 布告~
第105鋭；澱粉／十二指腸内投奥後18秒ヨ P隣近内腿ノ上昇始....9' 2分ヨリ航空汁ノ十二指腸内排出ア H
テ， 17分＝テ内墜ノ下降ト共＝騰汁排出£停止ス。次イヂ再ピ勝道内摩ノ粉々上昇スルヲ認メ得~!? ' 1時
B’分迄ハ持t質的ナ手ザルモ勝汁排出アリ。以後2時15分迄ノ、会タ勝進ノ活動休止セリ。
第106鋭，（第10掴） ；澱粉注入後般道内REハ直チ＝上昇ヲ開始シ，，2分36秒ヨリ股汁ノ十二指腸内排出ア
9 J分迄持綴h 此所＝1分間ノ休止アリテ，再ピ15分迄持続的排出ヲ見ル。 15分ヨ 1)24分迄般道内JM低位




















No. 10 I 6' 
No. 11 I 6' 
No. 12 I 61 
No. 105 l :!6' 






















投興後→ σ l 0 20 30・ 1・
太線；波厚騰汁排出期間
























































第 13披，・（~控勝起姶部ヨ I) 10cm紅門側）；第1表。
第 14鋭，（~腸起姶部ヨ !I 15clY!庇門側）；第2表。
第107観，（~腸起姶部ヨリ 15cm 庇門側）；第 1 園。 史
第 15披，（~腸起姶昔Fヨ !I 20cm E工門側）；第2画。
804 日本外掛賓〆函第・－ 19 巻第 5 鋭
第 16披，（塑腸起姶部ョ !J40cm E工門側）；第3表。
害事108鋭，（~包腸起始部ョ !J 40cm ・厄門側〉；第3闘。
修17銃，（祭腸起始部ョ !J60cm紅門側）；第4岡。
~＇：，~1＊：岡本I~~~1°~＊；~／ ~~~1ヰ~i';:J＇~ヰ；｜謀本料中間1~1：岡市
今月｜警t121 is 124130 I山 14815416ol6 ! 1211sl24I坊！山！4~ ！1i4!6ol6!12l 1s l24!sojs6ド2J4s/5416o品（ヰ；lヰ~＇~J；；~I;:f~~lo;:f~~·~：：r可：~：~~·；：！桝l＇~I；~~＇~I~；
、




























4 投奥後→06’12・18’24’30’ 1・ -!JO’ 2・ 
ーー毎6分間ノ排間限汁量（減数） 倫ホ脆汁ノ、2分36秒 :t1J排出ヲ開始ス。
該期間中ノ線、職脆管内最高座（水盤＝換算） tirホ内腿ハ36秒ヨ P上昇・7／渇姶見。












亀生腸内ニLオリ F プ1油 2ccm/kgヲ投興ス。
費験成績
第 13披， （~腸起始書官ヨ JJ lOcm紅門側）；質事5園。
第107披，（~腸起治部ヨリ 15cm JI!門側） ；第 6園。
第15披，（空腸超始部ヨ 1J20cm紅r-i側）；第5表。
第 16鵠，（~霊腸鵠始部ヨ 1J 40cm E工門側）；第6表。
守
も







投奥後→o・ 0"12’18’24'30' 1・ !lo・ 2・ 3 
録6分間ノ1排出自信汁色素線量（十二指腸液モ系Ji:x液量〉
該十二指腸液号系flt:







， ._ ，司．‘、，．、－..’v 、
J’‘、.........， 
、令，•－
投奥後→O’6’12'18’24’30・ 1・ i:io・ Z' 
一一、毎6分間ノ排間航空汁盤〈椅数） f~Jホ股汁ノ、 3分30秒ヨリ排出 7開始見。‘
該期間中ノ i憾犠脆管内~（＊~医＝換算） 術ホ内座ハ投奥底後ヨ F上昇す開始;c.o
分同｜守I1211s I 24J初 136r;i 481541 GO I 6 j12 ! 1sj仰い6r4214~54片付かl仰13Gl4s)421±品時半本本本本本中本中卒中本州ご同；1::1；~；；~~~＝~1~！判




Lオ Fー プ可納笠腸（起始部ヨ，!J60cm III門側）内投奥時ノ ！除Tl-色素排出~況（第17鋭）
800 
4001 . 
6001 『、 f、 a
300 I I .¥ IA . , .、 A
400 I / Y¥ ¥,'/¥. ＼ハ
201.I ¥I¥¥ / ＼，’、
税制Ll '1 ¥'. 1 ', 毛織 100~ . " ~ Lノ、べ ~と




















責 験 成 績
，第iat,c~陽起始古事ヨ 9 lOcm E工門側）；第8表。
808 日本外科費函修 19巻第 5 貌
害事107続，（空腸起姶部ヨ !115cin庇門似ゆ，第9問。
第 15 鋭，（~腸起始部ヨ 9 20cm II門側）；第9表。
第 16披，（~腸起始部ョ 9 40cm紅門側）；第10問。
第109鋭，（空陽起始部ヨリ 50cmH工門側）；告書1闘。
第 17披，（笠腸起始部ヨ 960cm紅門側）；第10表。
しペプト，，，，空腸（起婦静ヨリ lOcm• 紅門側）内投奥｛No. 13) 



































第12掴 L~7・トン11主腸f起始部ヨリ 80cm E工門側）内投奥時ノ！挽汁色素排出獄況（吉宗18放）
6001 
:io I I¥ 
400 I _ fl'.¥ 
200 I A I¥ I ・,¥ 
税制~~ . _ A I ¥I ¥I‘l 
主系$： 1001 ,- 、L礼ムニJ 司 、












第14続，（~陽起姶部ヨ！J 15cl!l . J[J:門側）；第12表。
体107披，（gg腸起姶部ヨ lJl5cm ID：門仰lj); Iキ毛グラム.1No. 4~ 、









第 11表 疏管室主腸（起始部ョ !IlOqrn /ft門似lj)内投奥｛No.1め
分 1~1警！ 12118凶ヤ142,481山16i 12!1~ 221soJ36 ! 4~ 4~5~6~ 6 fj坐同136附岨
み｜ヰ：｜よね，j3~10·:10~阿国訓ヰ~~：；1ヰ持制判中判二附。：1ffii
第13園 硫普~賜（起始書官ヨ !I 20cm 紅門側）内投奥時ノ！際汁色素排凶~況（第15説）
, 
' ＇、 A，、・・ a A ，一、
：，ー ーー 主ーぷょんよ



































稜 200~I ‘ぷ~－血 、 l'l
竺系数 10011 yt U、~ I"¥. 




5 君事19 ~き宮事函• 華寺外本日812 
第16園
500 ~ I I 
400 t 11 
伺ol I.¥ . n 
300[ I>.¥ I~ 
4ooL • ！~ 』 1
200 I ’t I:~ 』 1
積 200~ ~＼ J ¥} 1 - !l'J lへ
毛系敷 10011、.／ 、~ J 、~－y、


















































務19鋭； Skg, o 。昭和15~f.5月9日，十三指腸獲設置，同時＝小腸中央部＝廻腸蜜併置。術後6目白書
リl't鎗＝供セ目。
第20畿； 6kg，中。昭和15年 6月24日，十二指腸凄設置，同時＝廻腸末端3 9 SOcm口側＝廻腸痩併置。
術後17目白ヨ F'.J:!l'.験＝供セリ。






第112鋭； lOkg, o 0昭和15年10月9日J総書露店量管盆設置，同時＝小腸中央部＝廻腸凄併置。術後5日目可
リ食験＝供セF。
第113畿； Skg, o 0昭和15年10月25日，縛稔険管護設置，同時＝廻腸末端ヨ 940cm口側＝廻腸凄併置。
術後6日目ヨn't験＝供セリ。







第20扱，（廻島末端ヨ 9 SOcm 口側），第1園。
第21滋，（廻腸末端ヨ 9 60cm口側）；第2表。










































































投奥後→o'6’12'18' 24ι3σ っーr ' . 1~ ••• 2・
一一得6分間ノ排出勝汁量（滴数〉
該期間中ノ線機脆管内最高座C7Jcm区＝換算）















第113続，〈麹腸末端ョ ）｝ 40cm 口事lij)；貸与7園。
第23銑，（廻腸末端）；第14表。
金海．胃腸吻合術並＝主主腸痩設置時＝於Jレケ消化作用ノ研究（滑化管各 . 817 
書官位＝注入セヲレタル各種催脆剤ノl指汁排出＝及ポス影響唖験テ）






投奥後→it6;12＇’is’24’30'- 1° 1'3o・ 
一一毎6分間ノ排出股汁色素線量（十二指腸液モ系数×液量）
該十二指腸液モ系数
第12表 『ベプトン1廼腸（末端ヨ 1J60cm口側）内投奥（No.21) 
己宇J竪／12）主l竺｜！！凶生~I竺｜？坐~.l~tl空 130/
；品＇l1.t·:i=f1ヰヰ：；~3.~［1;:Jo~~10~：［；~二｜オ空｜オ1~1；~
第13表 』ベプトン1廻腸（末端ョリ 40cm口仰IJ)内投奥（No.2) 
分間｜警／121181山｜山｜釣／5416016 ド2!1s／判的巾住凶~Ol6/12J1s／判3013仰向いぷ1＇＊~~：1::14~：~：~よれ~￥~·；：1';:1·;:1：；~；協和｜ヰ判明5~~10~：10~：10~~10~~10~~


















第 20貌，（廻腸末端ョ IJ 80cni 口側）；第16表。
第21披，（廻腸末端ヨ IJ 60cm 口仰n；第8園。
第2披，（廻腸末織ョ.!I4.0cm 口側）；第17表。
第113鋭， （廻腸末翁ヨ !I40cm 口側）；第 9図。
第23披，（廻腸末端）；傍18表。
分間｜警J12j1sj 24j却 Js6 J 42J 48J 54 J 6oI 6J 12j18 J 24J aoI a6 J仲sJ54j(;oj6 Jt士凶づ361必2J4s；；』：~·；：／·；~＇；：／~！：；＊~判；1ヰよ本；｜お1~~~ヰ司；；1；~，；~tt~t~~：1~~1~1:n：ぜ
第 16表 硫普魁腸（末端ョリ 80cm口側）内投奥（No.20) 
i~；；附；；；m司；刑判i相
気）8岡 硫'W遡腸（末端ヨ 960cm口側｝内投奥時ノ隣汁色系排附扶況（第21At)
io r 、 P
100「
絞 5()~A . • :,, 
主軸 50I仁＇－ •. A. 八 : ＿＿＿二
,. .『・＝・『F ， 司』~・....晶F『司、ー







10滴J －司~ - ~回、＿＿.；，，.』－
4鎌苦r.~ A 、cぅι・・.－ 『、同岬 、，h』I /7 -...一、，V戸ー ～ー ・・）【句、ー ．ニ，日














策U3擁，（廻腸末靖ヨ I) 40cm 日側）；第11闘。
第114裁，（廻腸末端）；第12図。
副司：~~~·~·；~~m·~~~2~1判。：1° :1~：~·；~；；：1ヰ：1~~~＇；：問中1~· ：





































































第24披； Skg, o。昭和15年5月1fl，十二指腸痩及ピ盲腸痩併置。術後12日目司 !J1；を験＝供見。
修25放； 6kg，♀。昭和16年5月91l，十二指腸痩及ピ盲跨痩併置。術後6日目ヨ ）｝1'.験＝供足。
第26披； 4kg，♀。昭和16年6月28日，十二指腸凄及ぜ盲腸縫併置。術後8日目司 ）｝1't陰＝供見。
第27披；12kg, 0。昭和l55F4月24日，十二指腸凄設置。術後22日目ヨ 9'.l't除＝僻見。 •• 、




第24放； 官事1闘， 第25鋭； 官事1事後， 第26披； 事2表。
I 
第1岡 卵黄盲腸内投奥時ノ脆汁色素排fl状況（第24鋭｝













今｜守｜閉中124鈎ド61必｜仲8f54, 60l 6 I 12 詞$i日二！二I~＇；~立，1~1~~；~＇＊1 こt~~tfflヰ尚






























•24蛾；第5表，第25畿ト第3 岡，第26携 i 青梅 6表。


























































三丘l空i竺凶割：；~.必2J 吋“160161＿吐空凶；~±21 必／5416ol 6 I 12/1sl• 与二｜本l";:i·~·；：1·+1~判明·j~~~~l~~·~＝l=I~＝ · ·~
とI里｜警｜叶is/24l 301 a6/ 42/ 4~~16] 6121吋判鉛｜必14判60l6 [ 12J1sJ24J3ol鈴｜必l羽｜叫ω 正剖：；｜：州：：10~：／o;!










第17表 Lペプトン1直腸内投奥 (No. 27)
~ffio~~~畑中岡本｜制作l~i!';fj0ttlh間取
分！？｜警J12 1sJ 2430J~J当出世o_I虫色出30,361必J4s .s4j竺七己主i:~竺（竺i~＿J±o；： ［~~~~＇；：［＇；~~~~~ヰffi＇；~＇；~；~：；：／~~＇：料~tfi~~l]·；~·；：




828 日本外科書聖函傍 19.悠繁 5 銃
分｜問12J1sj 24J州仰s/54J6ol 6 I叫s/ 24J 30J a村総／541r.oj6 /12!1sJ 24l 3ofs6f 42j 4両み1~~1~~~！1本判明。仲間二｜土l二：1~~~1~·~1~＝
ぷl＇~＂~＇~r·~閉そlオ·~1，~1~，~~，~1~wオ~~二1·~1·~·~1判事~；~~






5種催鵬剤ノ If~ ノ硫背ヲl徐キ他ノ 4者＝於テハ何レモ素子ノ！謄汁ノ十二指腸内排出促進作用
ヲ認メタリ。共ノ！陪if•排出Jlx況ハ同一ナル型ヲ示サズ，脆汁排出ヲ開始メル迄＝催脆剛育園内











































色ナ／レ濃厚ナル謄汁ノ大量＝排出セラJレヲ認メ， Klee und Kliipfelノ成歓モコレト一致セリ。
Heidenheinハ脆礎内容排出ノ機時ハ先ヅLゼクレチン寸＝ヨリ肝内脂汗分泌ノ促進ヲ来シ，タメ
＝脂嚢ノ充満起リ，充満ニヨリ反射的ニ排出ヲ来ストセリ。 LyonハMetzlerノ動物質験＝倣ラ





腸内脂ii-排出ヲ康ク研究シ， R-Zacke ハ脆誕脂rI· ＝ 国ルトセリ。叉松尾氏モ B－~acke ，、臓礎ノ
牧縮＝依リ排出セラル、脆：翼脂汁＝シテ，牧柿ハ硫苦ノ静脈内注射＝テハ起シ得ズト殻表セリ。
岩永，石山氏等ハ十二指腸痩犬ニテ隣汁排出ノA況ヨリ濃厚脂汁ハ伊藤脂汁ナリト認メタリ。＼
1924年ニ至リ Graham& Coleニヨリ Lレントグン"l.：＝.ヨル謄混撤影法ノ提唱ト共＇＝ ..脆嘩ノ






























第51披； ，7kg，♀。昭和16!1!三 1 月 30日，手術総行，術後5 日目司リ食験 ＂＇＂ tJ~ ス。（際君主脆汁ノモ系数： 740)













み！制；~·：：J ·；~~~~~＇~I 司：；I:/ ＇~I :J ~ ~~ ：~ :;J ~ ~： 
























投奥後 0’G' 12’1s・21’30・ l" 
／ 
分 IJl空12：一也l竺｜竺L~竺坐J~~0_()_1_11出三I~恒恒］竺~竺
み！こ｜ょ；｜よね：I：~~1 ：；~I ニ｜ょ；｜よい；11~~ 2~f 1~：1 ：れわ；；j 2;:j 1；~j 中~ ~： 
金海．胃腸吻合術並＝主主腸痩設置時＝於ケル消化作用ノ研究（消化管各
告別立正注入セラレタル各鍾催除剤ノ！携汁排出品及ポス影響＝就テ）

























834 日本外科貧函第 .}9.巻第 5 蛾
、 NervousControl of the Discharge of Bile 
By 
br. Kisigoro Kanazawa 
rFrom the Department of Surgery, Kyoto Imperial Ui:tiv.ersit.y 
(Prof. Dr. 'Ch. Araki）〕
In the experiment'> in dogs provided with a duodenal白stula,it was demonstrated that the 
discharge of bile was influenced by the pharmacological stimulation resp: paralyzation of the 
sym戸theticor par乱sympatheticnerves by injecting drugs; such as pilocarpine, acetylc.holine, 
atropine, adrenalin，。rnicotine; it was promoted、bythe stimulation of the parasympathetics and 
inhibited by that of the sympathetics. 
It was shown furthermore that the effects bf cholagogu~s were depresseq by the drugs pa-
ralyzing either parasymp司theticsor sympathetics (atropine or nicotine), while it was not increased 
by the stimulating drugs (pilocarpine or adrenaline),. 
When vagus nerves were resected subdiaphragmaticaUy on both sides, the discharge of bile 
following intraduodenal administration of cholagogues was definitely inhibited. Similar inhibi-
tion was obtained after 'the section of the cervical portion of the. right vagus, but not of the left. ' 
、Onthe contrary, the remarkable increase in the e町ectsof cholagogues i・esulted after the 
subdiaphragmatic resections. of major and minor splanchnic nerves together with upper abdominal三
叩npatheticchains on both sides or after the 削 aovalof the solar plexus. j 
Thus, it could be clearly seen that the discharge of bile is under the control of the au~令
nomic nerves. _ ~ 
It is recommended, therefore, in surgery that injuries to vagus nerves in the course of sto-
roach resection should be avoided as much as possible, just as pelvic nerves should be safe、from,
















第2ゆ11.!量； 61tg，事。昭和l6~4 月 11日，永久性十二指腸凄設置，術後24日目ヨ 91't験＝供セ九
第2ゆ2披；4kg，平。昭和16年4月18日，永久性十二指腸痩設置，術後10日目ヨ F質験＝供セ 90 
1事203鋭； 4kg, ~。昭和16年 5月 2 日，永久性十二指腸痩設置，術後5 日目ヨ F '.l.'~験＝供セリ。
第204銃； 3.5ki:，中。昭和16年5月17日，永久性十二指腸凄設置，術後6日目ヨ 911聖験＝供セ F。




~··· Lピロカルピン刀、迷走神経刺戟御~＝シテ， Bainbridge and Daleハソノ注射ニヨリテ肝臓腫脹
ヲ来シ，ソノ結果脂嚢内歴上昇ヲ見fレト言ヒ， Lieband Mc Whorter，石山氏， 及ピf主総氏等
h剃出謄誕＝テ筋緊張ノ尤進ヲ認、ムト殻表セリ。井上氏ハ注射後卒均7.2分ヨリ濃厚ナル脂fトガ
：排出セラレ，卒均11分間持続スト報：／.，又人1日＝テモB-ZackeノtH現ヲ来スト、通ペタリ n Stepp, 
岩永，石山ノ諸氏モ謄護，臆汁ノ排出；見グリ。







日本子外科費函第 19 ~警告rs s畿836 
． 「
第 1褒 L ピロカルピン1注射 c~a. 201) 
王子 型j竺土＿J_2:
o~： I o~： J o~ 
I 24. -80 
・: 1 ・: r ~ ~I__竺＿＿I~！己」三1o~~ I 1~~ I o~： I o~： I ：~ ccm モ系数




o~~ I 14.~ I 町 IL~J ・: I ': I ·~ 






























注射後 。’ 6＇、 12' -r ' 30' ' ' _, ～ ~· 
投奥後 日’ 12’ 18～ i4’ 30'
ーー毎6分間＝排尚セヲレシ脆汁色素1;（十二指腸液ヱ系数×液量）
金海．胃腸吻合街並＝笠腸凄設置時＝於ケル檎化作用ノ研究〈消化脅＊ . 83'7 
書官位＝詮入セラレタル各種催l股剤ノ！除汁排出＝及ポス影響＝就テヲ
第 5表 ιピロカルぜン1注射後ιペプトン1十二指腸内投書毒（No.205) グ1’
i同ド；円相：内川町内々
、
第 4表 ιピ司カルピン1注射後Lペプトン寸十二指腸内投奥（No.206) 
分 ｜前 6I後 6 12 s Iι ｜ 36 42 14sJ54[6o’ 
0.4 1.2 3.9 .I . io5 I 6.3 4.4 , . 5.81 1.21 2.4 


















注射後 b’ 6’ 12・18’M 30' 1・
←ー毎6分滴＝排向セヲレシ槍汁色素総量（十二指腸液主系歎×液量）
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第 5表 ιアセチールヒヨリシ可注射（No.205) 
分 前 6I後 6I 12 18 24 30 36 I 48 I ~よl 60 
そ［－ 0.2 I o~T 1:-i- o~！ 
モ系数 110 
、，＼． 
第 6表 Lアセチールヒ『 9ン可注射（No.206) 
分 ｜前 6 ・1 後 6I 24 30 36 42 148154160 
： ~ ~ ；~~ド；｜
400 
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、
第 II表 ιアトロ仔ン守注射後Lベプトン守十ご指腸内投興一（No.206) 
ラT 前 6 後 6 18 24 3Q 36 42 j48154160 
ccm 0.1 0.1 _:-k"7 1- 2.2 0.4 0.2 I Q.l 1-I O.l 
モ系教































第 12表 』アドレナFン1注射（No.201) 
：土11"Ti"fl.it~r11 ':: r~ t%刊号11~1日間
第 13表 LアドレナPン可注射（No.203) 
分 ｜前 6I後 6I _12 18 24 30 36 42 ｜メsI 54I 60
モ系Ii: 12 3 ~ 1 
0.3 I 0.2 -I 
14 ← -I 0・! I二Io~： 
第 14表 LアドレナPン1注射（No.206) 
分 ｜前 8 後 6I 12 18 ~4 30 36 42 148 154160 
1.3 






修201鋭｝第15表，第203披；第16表，第204~ ；第 6 岡。
第 15表 LアドレナPン1注射後しペプトン可ーニ指腸内投奥（No.201) 
分 前 6 後 6 12 13 24 30 36 42 143,54160 
ccm 3.4 5.2 3.8 8.1 4.6 ぅ｜て｜。；I0.2 をさ系数 14 13 3 2 130 4 
注射 Lベプト ;y1投奥
、、
第 16表 Lアドレナリンヨ注射後Lベプトン吋十二指腸内投奥（No.203) 
分 ｜町6,J後 6l 12 18 24 30 36 42 148154,60 
ccm I 2.7 r 1.1 I 、i主系歎 2 1 5.2 .I 0.9 I 140 87 o~ I _o~ I o~ I 0.2 
主主事占 Lベフ・トン寸投奥
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第6岡 Lアドレナ Fy，注射後L，.：フ・トシ寸十二指腸内投奥時ノ勝汁十三指腸内排肉朕況（第204鋭）、i






注射後 o’ 6' 12’ 30’ 













第 17表 L；：.コチン寸注射（No.206) 
ccm 0.2 
24 
後 sf12 I -is -I 24 I 30 I鈴 1
O~~ j I 二｜二｜二Jo~I空｜
42 I必！？止！
I 0~ ！二 I o~ .：~ 
分 前 6
モ系歎
第 18表 L ；：.コチzバ注射（No.207) 
ccm 1.2 
? ? ?







第203披； 第Hl表， 第204鋭； 第20表， 官事206鋭』 第21表。
金湾．胃勝吻合街並＝主主腸.設置時＝於ケル滑化作用ノ研究（消化管各 843 
部位再注入セラレダル各種催謄剤ノ！槍汁排出＝及ポZ影響＝就テ）
：瓦T~： I ・:I 
12 .・Iし 24 I 30 1 36 I 42 I 48 I土巳
二（二｜二｜二｜二｜二，_ o~ Io~ I 0.1 
L＂°＇ヨチン 1注射後Lペプトン1十二指腸内投奥（No.204) 
ぞ五
ccm I 2.:I o~ I 0.1 
そ系数 ｜二｜二｜二｜二 I0.3 I 0~ I竺｜ ω
、 注射 Lペプトン守投奥
第 21表 L＂°＇ヨチン寸注射後 Lペフ・トン寸十二指腸内投奥（No.206) 
分同61後 6I 12 I 1s I 24 I 30 
；：品I1~： I 0~~ I。；｜二｜二｜。；I -0~~ I ~~： ~11~~ I o.:I。；








































綾ヲ来スモ，米械部ノ刺斡ニテハ影響ナシト言ヒ， Langley,Bainbridge-and Dale，及ピ Couト
tade and Guyon 等ハ迷走踊J~経刺戟ニテ脂彊ノ牧縮ヲ来スト報告セリ。岩永氏ハ此ノ需＊経ハ胸護
ノ蓮動紳経ナルモ，切断＝テ消化液分泌ノ艶化ヲ見ズ，催脂剤十二指腸内投興＝ヨ Pテ起ル脆




































‘第252Zi提； 3・.5kg，♀。昭和161.f.7 月 15日前説同様ノ手術ヲ行ヒ p 術後5 日目 ＝－ 1~験＝供セ ）｝ 0 
費 駿 成 績
第251滋i第1岡，第252披；第1表。
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係 1間 隔側横隔膜下鑑定取，，級切除後~~7・ l‘ yJ十二指腸内投奥時ノ股汁色素排出獄況〈第251鋭）
400 
積 200
投興後 o’ 6’ 12’ 30’ 1• 













































第257!!!;5kg，♀。昭fni6年4 月 15目隠側太陽節別出ヲ行ヒ，手術後 6 日目1~除＝供セ l) 0. 
費 験 成 績




投奥後 o’ 6’ 12' 】S’24' 30 l' 
F ー毎6分間＝排出セラレU自信汁色素線量（十二指腸液三系It×液量）
848 日本，外科貸函第 19 怨貨基 5披
第 2表 雨側内臓紳緯及ぜ交感前，，鰹節妹索切断後...~7・トン1十二指腸内投奥（N仏 25 ) 
分 前 6｜後 6I i2 I 1s I 24. ~ ・ 30 I 36 I 42 j ・ 48 I 54, I o
ccm 
モ系教 , ! ，~~ t:d. :lJ . :; I ・;:I ·~I山中日ょ：



























金揮．胃惨吻合街並『決勝 5党置時＝於ケル消化作川lノ研究（消化管1i- 849 
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芸第 1報第~ Lキモグラム守硫苦紹口的投奥時／謄汁排出欣況（第削披）其I I 
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Dr ：！路道内盤， G：排出脆汁滴数， Z：時間（6秒）

















官事:JLキモ グラム寸； m腸内澱粉投興時／脆汁排rl扶況。其ノ 1,
























卵黄投奥 6~ 12' 
第5報 Lキモグラム1；廻腸内卵黄投輿時ノ脆汁排出獄況。其ノ 1,
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